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This paper presents the result of some studies on the rational deternlination of
significant lnaterial constant κ (elastic spring)and η(ViSCOus spring)都rith regard
to Discrete BIockふ江 thod(DBWI)、vhich have beenとnveloped by CundaH(1971)
Vヽe are made use of the newiy analysis method(DB?[)mOdified Cutadall
method
We Mrill work 覇′ith the fono都′ing basic frame?vork,
convergence and stability of solution by difference scheme
faling―dollln,irnpact test and repulsion coefficient
in analysis by DBh/1,falling―down and mpact behavior on the slope
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由落下運動のDBM解析について記す。以上の結果を総
合して材料定数の合理的な決定法を図る。
2.材料定数 て, ηと時間増分 △チの決定法
2.1 運動方程式の減衰特性
Fig。1に示す弾性スプリング(剛性定数κ),ダシュポ























































鳥 取 大 学 工 学 部 研 究 報 告 第 14巻





















































Fig,4  Element position
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Table II General rock properties
GraniteQuart多diorite
予力″ザん      (cm)
D力物夢97   (cm)4.99 4.99
Y6ung modulus




σc         (Pa)2.45 ×109<4.90×109
(1)φ=2.5cm,(2)φ=1.Ocm
岩と石英閃緑岩である。石英閃緑岩のヤング率 ど,ポア
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H=eュ9cm
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Rock apparatus



























Fiど.10 Repulusi04 0f metals and Rocks
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6。 結   語
離散剛要素法 (DBM)を実用に供する場合には,剛性
定数や粘性定数および時間増分を合理的に決定すること
Table II  Results of analytical inodel
ヽ
、 く
尺  (cm) 1.0
κ刀/Pg(cm)7.68X1047.28×1043.84×1041.74×104 7.28X104
η用/pg(cm盗) 1.569 1.527 1.109 .468×10 0.017
Иr 1.O X 10~5 1.0×104
打  (cm) 98×105 9.8×10S9.8×1049,8 ×10~398×102
〃。 (cm) 9.8X105 9.8×1059.8×1049,8 ×10~39.8×102
打1 (cm)3.82×1053.81×063.12X105,77×1058.5X10588 ×10~49,76×10~39.84×102
0.624 0.623 0 564 0.424 0,931 0。950 0,998




























Fig。13 Element motion on the slope by DBM
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